


















































































































































































































































































































































































































































M0320a ** * *0.5% E R(s)
M0320b ** E R(s)
M0324 (*) * L, O
M0405 # * (*) * *1・06倍 I, O R(s)
M0422 (*) *0.5% H R(s)
M0525a (*) #*ch H, C R(g)
M0525b (*) *0.5% H R(s)
同上 # * I R(s)
M0530 (*) * H, L
M0607 * #ch *ch R(g)
M0726a # (*) H, I R(g)
M0728 (*) H MR
同上 *
M0802 (*) H, O













































A0405a # (*) * * *5% I, L R(ICRP)
A0405b (*) *5% L
A0412 (*) *0.5% H
A0420 * R(g)
A0428 (*) H R(ICRP)
A0501 (*) # H, C R(s)
A0510 *
A0723 * * E
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Y0315b ** # (**) H, E, C
Y0315c * *
同上 * *





Y0327 (*) H R(ICRP)
Y0331 *
Y0403 * *0.5% O R(ICRP)
同上 # * ** * I, C R(ICRP)
Y0404 *
Y0407a (*) * H R(ICRP)
同上 (*) H R(s)
Y0407b (*) * H R(ICRP)
Y0423 (*) H
Y0609 # * *ch *ch I R(s)
119重大災害時におけるメディアの役割
表4　産経新聞の用例分類

























S0316b (*) *0.5% H R(s)
S0316c (*) H
S0317 (*) *0.5% H R(s)
S0319a (*) O
S0319b (*) H R(s)
S0321 (*) O







S0324 (*) # H, C R(s)
S0326a # * I, C, O R(s)




S0504 (*) * H, O
S0530 (*) * H, L
S0602 # * I R(s)R(ICRP)
S0604 * *0.5%
S0608 (*) * *0.5% R(s)
S0628 # * * * I R(s)
S0701a #ch * I R(s)
S0701b # * I R(s)
S0713 (*) H, O
S0714 * I MR(s)










































M0726b ** E Q
同上 # * E, I Q
M0802 * * Q
M0817 * Q
A0610 (*) H Q
A0618 * I Q
A0721 (*) (*) (*) Q
A0722 * * H Q
A0726 * Q
Y0730 (*) H Q
同上 * * Q
同上 * I Q















































































シーベルト以上で健康影響がある”（⑤に *マークされるM0320a, M0324, M0405, M0422,





Y0315c, Y0315e, Y0319, Y0322, Y0331, Y0403, Y0404, Y0407a, Y0407b, Y0423と数多く見出さ
れるが，これの否定が Y0324にある。また，①“100ミリシーベルト以下で健康影響はな













































































男性の一時不妊（閾値は 0.15 Gy，ガンマ線で 150 mSv相当）や，リンパ球の減少（閾値














































































































この発話は，ICRPの 2007年勧告，6.2節「緊急時被ばく状況」（ICRP 2007, par. 278,および




































































く」（ICRP 2007，表 A.3.1，邦訳版 p. 124）であり，また，主に死亡の事例に関しては，「全身





























































と，発がんリスクと記述するものが 25例（毎日 5，朝日 4，読売・産経各 8）に対して，がん
死リスクとするもの 4例（毎日・読売各 1，産経 2）と，発がんリスクをする記事が圧倒的に
優勢であり，がん死リスクとする記事は，朝日では一つもなく，他紙でも一，二にとどまった。















た 25例のうちに，確率の増加分の数値を明示したものがあった。M0320a, M0405, M0422,


























































































































































ある。キーワードに引いた「批判的談話分析 Critical discourse analysis」の社会言語学における位置







































え方』では「約 20%」，近藤氏は 30%とする），それに死亡率増加の 0.5%を加えてしまうのは，「乱
暴な議論」であり「科学的な根拠の誤用」であるとした。『文藝春秋』は，近藤氏の同様の内容をも
つ論文「放射線被曝どの数値なら逃げるか」を，同誌の 2011年 6月号（5月 10日発売）に掲載した。
M0525による前言の非明示的な「訂正」は，近藤氏の批判に対する対応だったのかもしれない。
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To be Safe or Not to be Safe?
—What Japanese Newspapers Reported on the Biological Effects of Radioactivity on
Human Beings after the Severe Accident at the TEPCO Nuclear Power Plant—
Fumio ARAI
Abstract
The severe accident which took place at the TEPCO “Fukushima Daiichi” nuclear power plant, after the disas-
trous earthquake on the 11th of March gave rise to serious radioactive contamination of the environment. The
biological effects of radioactivity on human beings became one of the keenest concerns of the population. Exam-
ining the articles published in four of the major national newspapers on the subject, we try to show how the me-
dia controlled and regulated the crucial information.
Keywords: nuclear power plant accident, biological effects of radioactivity, newspaper reporting, 
critical discourse analysis, media literacy
